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Abstract
Very fast transition duration due to Hlicro―g p discharge was investigated in tilne domain
The gap space was set very sman for v。ltages below l,500 V as a model of CDヽI ESD(charged
device model electrostatic discharge)and the gap discharge of switch devices  The measure‐
ment system consists of a distributed constant line system 、パ〆 th a tapered coaxial electrode
郡/hich has a matched impedance for the characteristic impedance of the distributed constant line
system  The insertion ioss of the tapered coaxial electrode ttras郡〆ithin-3 dB in th  frequency
range below 45 GHz  The atmosphere around the electrode is ordinary air  The coaxial
current sensor was trial prOduced to obseA/e the very fast current transients in ti【ne domain
The maximan■return ioss of the current sensor was―-25 dB in the frequency range beloM/5 GHz
The sensing ratio of current was nOt nat from-50 dB to -20 dB at the frequency 30ふ′IHz to 5
GHz
As a consequence of the experinient, the relationship betⅥ/ en t discharge voltage and
transition duration 都/ere conFirmed  The voltage rise tilne was sloMアed down gradually in
positive polarity,while the voltage fa■tirne、,,ras s owed do郡/n remarkably in negative polarity
for the 0 1 rnm needle
rて?yporrsi ESD,dischage,tilne domain,transition duration
1.まえ が き
充電された物体との接触および衝突などによ
り発生するESD(静電気放電)およびスイッチ
等の電気回路開閉器の動作によって,広い周波
数帯域にわたるインパルス性の電磁界変動が生
じる。特に,電気システム内において発生した
ESDによるインパルス性の電磁雑音波は,系内
を伝搬し,電気・電子素子の直接的な破損や回
路の誤動作を誘発し,システムの致命傷ともな
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り得る。
一方,近年の電気電子システム内部では情報
伝達信号のディジタル化が進み,伝達信号の低
レベル化および高速化がはかられている。これ
により,外来電磁雑音,特にESDなどのインパ
ルス性の雑音波による影響を受けやすい傾向に
あり,イミュニティを検討する上で重要な要素
となる。
このような現状を背景として,ギャップ放電
に関する多くの研究がなされ,周辺電磁界の変
動特性が明らかにされてきている。特に電磁雑
音源として危惧される放電立ち上がり部に関し
ては,立ち上がり時間特性と放電電圧との関係
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